


















An Examination of What “Tashinami” Implies
─To Formulate Plans for Further Development of Leisure Study─
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状態」（state of the mind）だとした。また、Kelly
（1981）は余暇が余暇であるのは活動そのものでは
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出所：『広辞苑』第 4 版および日本生活学会編『生活学事典』TBS ブリタニカ、1999 年。 
図表 1　日本における主な余暇表現
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